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Abstract
A submarine geological survey was conducted around the Danzyo Islands, situated
at about 70 km southwest of Fukue Island, Nagasaki Prefecture, during August
19～22, 1973 aboard the R/V WAKASHIO of the Fuyo Ocean Development and
Engineering CO. Ltd., under a project of the Nagasaki Prefectural Government.
The two main submarine topographic units recognized around the Danzyo Islands
are the steep slope nearshore and the wide flat plain offshore. The depth of the
boundaries of these two units are about 100 meters at the eastern side and about 140
meters at the western side of the Islands. The larger part of the steep slope is bare
of sediments, thus the massive compact rock body which is regarded as the Danzyo
Welded Tuff is exposed on the sea bottom. The offshore flat plain has two terraces,
one is 100 to 200 meters in depth and the other is deeper than 140 meters. These two
are covered with a thin layer of sediments. Although the area deeper than 150 meters
was not surveyed, the flat plain is situated nearly at the edge of the continental
shelf of the East China Sea and extends down to the continental slope which is the
western side of the Okinawa Trough.





and rock fragments mingled with calcareous shells or debris of marine organisms,
such as molluscs, brachiopods, corals, echinoids, bryozoans and Foraminifera (benthic
and planktonic). The calcium carbonate content in the sediments ranges from 41 to
77 per cent. The high temperature and transparency of the surface water and high
percentage of calcium carbonate in the sediments around the Danzyo Island suggests
the existence of a warm current flowing around the Islands. The northward-flowing
warm, saline, clear water of the Tsushima Current, a branch of the Kuroshio Current,
may favor the deposition of the calcareous shells and debris.
The roundness of the beach gravels of the Meshima shows that the larger
particles are well rounded and smaller particles less rounded or more angular. These
features may be explained that the original rod-shaped angular blocks derived from
the Danzyo Welded Tuff rapidly become rounded ellipsoidal or spheroidal gravels by
the action of strong waves, while the abundant angular small particles remained in
the pore spaces between the rounded beach gravels. Subsequently, the angular finer
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　　　　　　　　　第8図　女島後浜の海浜礫の粒度分布
Fig，8　Grain　size　distribution　of　the　beach　gravel　in　Ushiro－hama，Meshima．
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　円磨度はPowERs（1953）のRoundness　class　chartを：PETTIJHoN（1949）が引用したチャ
ートを用いて測定した。これはVery　angularからWell　roundedまでを6段階に分け，礫
の輪郭をチャートとの比較により決定するものである。実際にはPOWERSの図の下地や粒その
ものを黒く塗りつぶしたものをも併用したのは有効であった（第9図）。チャートとの比較は
一4．5φより大きな礫は直接行う。また一4．5φ～一1φ（2cη～2ηη）位の粒子は印画紙上にばら
まいた所に光を当て焼付けを行い，現象後白く抜けた粒子の輪郭とチャートとの比較を行うと
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　　第9図POWERS（1953）の円磨度チャート
PowER’s　six　classes　used　for　roundness　determinations．
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よい結果がえられる。2㎜以下の砂粒では，この印画紙法では輪郭がぼけるため，再び直接比
較する方法をとることになる。
　各粒度毎（0．5φ間隔）に200個を基準として測定を行った結果，海浜礫においては，backshore
では一6φより一2φに粒径を減ずるにつれ，円磨度のmodeはRoundedからAngularに移
行する。またforeshoreでは，一4．5φより0φに至る間に，RoundedからVery　angularに
移行する。いずれも粒径が減ずるのに従い，円磨度が落ちて角ばってくる。同じ粒径について
は，foreshoreがbackshoreより円磨度が高くなる傾向をもつ（第10図）。
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む　す　び
　男女群島周辺の海底地質調査を，”わかしお”の地層探査機とドレッジャーを併用して実施
した結果，男女群島を構成する岩石と同じ系統の基盤岩の広範囲な露出地帯の分布が明確にな
った。また，その上を被覆する薄い堆積物の分布も，一100～120窩と一1407η，以深の平坦面上
に分離していることが知られた。前者は現在も堆積が継続している部分であり，男女群島の波
食により生産された岩屑も運び込まれているものと思われる。後者はウルム氷期最盛期の海面
低下の時期に生成された残存性堆積物と考えられる。
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